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  Prior to clinical investigations， in vitro activities of 5－fiuorocytosine （5－FC）， ofioxacin
（OFLX）， and the combination on a strain of E． coli and of C．albieans were tested． The two
drugs showed highly active on each target strain without any interaction．
  In clinical studies， 5 female adult patients with persistent uncomplicated UTI （3 of cystitis，
2 of pyelonephritis） caused by polymicrobial organisms （including bacteria and fun．cri） wcre
treated in combination of 5－FC and oral chemotherapeutic agent． The results were both
bacteriologically and symptomatically successful in all of 5 cases． Those had been poor by
other antibiotic drugs in single use or 5－FC alone．
  Consequently， 5－FC and oral antibacterial drug combination was useful in therapy on
even uncompユicated UTI due to polymicrobial organisms includ三ng fungL
































































































 B） 尿中濃度（Table 3， Fig．1）
Table 1． ln vitro sensitivity of both 5－FC and
     OFLX combination on C． albicans／

















Table 2．Serum concentrations of 5－FC （1，000
mg） and OFLX （100 mg）



























準   No七 dolle （芦9／m1）
鈴木・玉井：5－FC・カンジダUTI 188ブ
Table 3． Urinary excretions of 5－FC （1，000 mg） and OFLX 〈100 mg）
M1ME （hrs）DRUG CASE ITEMS
otv 2 2tM 44 ．N． 6 6M2
A
C・nce臨ヒraセi・馳（P9ん1）
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Fig． 2． Case 1： Chronic uncomplicated cystitis 37 yo （F） house wife 57 kg
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Bacteria ： Stapliylococcus epiclemidis （十十十） ’
     Enterococcus faecalis （＋＋＋）
     E蜘励診odl（十十十）
     rcebsiella pneumoniae （十）
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                    Bacteria ： Escherichia coil （十十十）      ＊ Special Observation                         Prvteus m irabilis 〈十十）
                         Kiebsielia pneurnariae （十十）
                         Enterococqus faeoells （＋＋）












の間にPPA 1．09， ABPC O．759， FK－0270．29な
どを与えたが症状不変，膿尿のみが消失した．尿培養
では，E． coli， P． mirabilis， K・ Pneumoniae， E。 faecalis
などの複数菌の他にCandida吻ρ蜘」∫5を継続的に検
出した．C． tropicalisの5－FCに対するMICは0．39
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Table 4． Laboratory values of patients treated
case case1 case2 case5 case4 case5
i七e皿 P「e af七er P，e afterP「e afterP「e afterP「e af七er
RBC（xlo） 452 447 堺56 442 網5 荏54 鉢14 455 458 435
Hb （g／dl） n 2．5 n 2．7
H七  （％）        57●5   三58●O
WBC （／ml） 8400 5800
？t （x io4） is．7 n8．5
rt 5・S 1］．5
 三59●8    三58●6
6  5500
 つ1・9   つ三5●1
 n2．2 n5．5 ・ 12A 15．6
 三56．7    4つ。0    55。5    39●3
4900 6900 7900 7800
 10．6    9・7   一一脚    一一一
 2●9   つ2●2






15．1 15．0 a5．4 18．5
8．2 8．0 8．9 nO．2
5．8 4．2 4．4 4．4
n5．5 M．1 17．0 14．0 18．5 20．8
6．2   うつ．7   14●0   1う・O   つ6・8   18・0
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